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Technical note 
New developments in cotton crop protection against pests 
in French-speaking sub~Saharan Afrîca* 
J. Crnquil 
Plam protèction divi,ion. IRCT -CIRAD. BP 5035. 3-tOJ2 Monrpellièr ,;ed~·: L Fr:m~~-
Abstract 
Sead ccttori yielcs hava increased tmm 400 !<g to 1 120 ~-9 per 
hectare ,n ~rancapi1ore countries ri sub-Sal1aran Al'i<~a over t1J 
past fil!.een years. The author describes !111:• '1,air pest3 ard t'Hn 
the active ingreaie.'lts. doses. app!ica!ior techniques .'ilrd trea~-
,11ent p-og·ammes ;;!..'rnn11y JS8d. ~.Jew 1•,3rd3 and new req.1ire-
n,,3rts lead te proposing guid8·1ine,~ br th,~ :11airi ccrnponent, of 
plari protection wi:11 a v· ew le red:.icing its cost. 
IŒY WORDS : Atrica. cotton plant p8s:s. spray.'lg tectiniqu,,s. ,nsecticiaes. :3Jan1 orot,,ctio'1. cos: ·ed,~ction 
General observations 
In the ten French-speaking sub-Saharan African coun-
tries (Benin, Burkim Faso, Cameroon, C:ntral African 
Republic, Côre d'lvotœ, Mali. Niga. SenegaL Chad. an.:i 
Togo 1. cotton is essemially prnduœJ b:, •,mali farmer; 
(owing from 0.25 ha to 20 111.u. The region erJoyèd <1 
spectacular deve[opmem during the bsc t,vo dec:1dè:;, 
producing from 320 000 tons of sœd corwn in l '-170 to 
almo,t l 30û ûOO tons in l 988. Unit yield~ hJ\·e improéèd 
from -100 kg. ro more th:m one t;;:,n per hectMe I I 120 kg/ 
ha 1, v. hile some countriès, lilœ C0te d'Ivoire or Mali. re<teh 
close to an a\·erage of L -1-0û kg/11:.i.. 
T!m development is the result of a ,eriès of redmo-
logkal cr:tnsfers. indudbg in parti.::ulitr pi::~t control mea-
surè$. A:"s::a:,c Uflder inser:~i,;ide protection. with a minimum 
•)f thri::;:: :)pplications. in,:reasè,j during the ,:;ame pi:::rîod 
from 25cc tû dose to S0'--:;. 
Current plant protection problems 
Cotton protèctiün :i.gainst peit depends on several fac-
tors: the occurren.::t of major pest3. the ~,pplù:ation of 
insecticides and their dosès. spraying methods :md ,)ther 
components of thè control prngram, 
Major pef;ts 
Cotron pests can be divîded inro four groups: 
L J Pesrs of the reproductüe system: buds. flowc:rs and 
bolls. They are potemially the most dangerous: they are 
mostly larvae of LepiJopœra spp.: Heliotlii,· ilnni'?ffù. 
Dipù'"cïp;·is Wclfer:.i, Ei1ri,1s bipl.iga and Earias ins11lc111ü. 
P2ctinüplwr<1 '?O'Isypiel!a. Cry{'i(.lpiilebi,1 leuei,trcta. By 
the end of the fruiting period, damage~ are also inflicted by 
several species ofpriddng Hemipcera: Pyrrhocoride51 Dys-
derL·us spp.1, PentatomiJ~.,. 
21 Leaf worms: Spc1clopterü lirwrr1fü. Syl~·ptü dao,:;ma. 
Cc)SIJJc,pldlcl f7ava, 
31 Sucking imects: jassid~. whîtefliès. coccids. l11e~e 
insects arè potemial vecrors of biologically tr:i.nsmitted 
cotton dL;ea.ses ivira! dis,::ase or mycoplasma like 
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orgmfr,ms l. A,phis gas,ypii, Btmisia tabaci. F .:rrisia ;:ir-
,z,;ite1 prndt11ce harmfu.l honeydews. 
-'°' ltJiit~~s: Po(vphag(ltarsorzer11us larus is active in \:'"1/ûoded. 
ecosystems vvhei:e an.nual rninfaU e:eœed.s 1000 to 1200 
mm. Red spiders are economicaHy kss important and are 
limiced LO some arerrs: central area in Cote d 'Ivoi,'::. south-
em part of Btmn and Togo. 
[n i983-S9. inse:::tkide purcha.;es ! l3 n::illions lit,;;r:; of 
commercial products in ULV 3 Mm. equivaleno weœ as 
fornov.,s: bin.ary associatior13, i.e .. pyrethri.noids organo-
phospl.ates. 89êé: pyrethroids only 9.7"ë. and first genern-
tio!1 insecticides lmonocrotophos i. E.3%. In i 933-3+. the 
percemage; vvere, œspe:::ttvely. 61 %. 3 l Sè and 8% forga-
no,:h.lorntes L 
. \cbve ingredients rn.i.) purchased during the [ast thm~ 
cr,::,p years 1 1986 to l 988 l v,ere. in tons and by ckcreasing 
0rder ,Jfimp,)rtanœ : 
- pyretroids: cypermethrin. 2l-l-: fenvalërnte. L67: :üpha-
cyperrr,ethrine. 79. cyùuthrine. ~5; deltamethri:ne. 25: cy-
perm>!thriœ high cis. 15: cyak,fürine L 6 and biph:::nthrin. 
Ü~3: 
- 0rg2mophosphates: profenofos. 934: dimetlnoate, 7 37: 
chh.k,rpyriphos ethyl. 464: trbz:aphos, 393: mOill')Croto-
pl1os. 27-J.: cmethoate, 3..J. and isoxathion. 7. 
Pyr~throids are efficient :igaimt boll larvae; initially. 
these a.L were used alone: ÎlO'Never. imbaîances otserv,3d 
in the fam.11:1 associated with cotton led users to combine 
them vvifü 0rganophosphates (0Pi. 
Am0ng the latter. three have ;;ystemk: pmpenies and 
are efficient against suddng n11sects (mosUy aphids and 
vvhitecliesi dimefüoak. monocrntop110s and omethoate. 
Th~ other fomr are us,::d against mitf!s and. are active against 
trrn0nems at :1 rnte of 250-300 g/1,a: with a higber dose 
i-J.OO--J.50 gJ. they cair1 be med against ctplrids or ,vhitefüe~ 
as welL 
E,:ç,j y,)ar, insecticides are purchased by i:lle Cotton 
De,;e},)pment Corporations, foHowing recommendations 
of füe research organizations. Pu-r::hase;; for the v;ahole 
.:;,)untry are made on a tender basis or thnmgl1 negotiatetl 
contract. 
Generally. tedmical speclficati.ons l.imit the choice of 
molern ks. thdr forr@bhon and their pre;;;entation (pacl:-
ing:.. rhus. panallel tracte is eliminateol and conrrol over the 
rnHon insecticides market is obtained. something v.:bicb 
does not e:üst in some other cmmtrie,;. 
Recommended d •Jses aœ e:q:iressed as amount of a. i.. to 
be used ovei: one hectare per appll.cation: thi sis much more 
rational than -;pecifyingthe amount (ml, offormuhtion to 
be mixed with water or \vifü anofüer soh,enL The amourit 
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of 0.vater or solvent dtpend on the growing stage of the 
rnrton pbnt and on the spraying method. 
The doses are average and l,ave never led to losses in 
âfidency against the target pests for example. cypem1e-
thrin. at the rate of 30 to -io g;ba. delthamethrin. at 7.5 to 
l2 g;11a. dimethoate, at 300 to --i-00 g;1m. triazopho-;. at 150 
to 300 g/11a. profenofos. at 250 to 450 g;11a. 
Sp.raying tedmiqutës 
Since l975. ULV ilJltra Low Volume1 sprayers \vith 
spinning dise. with application rates of L to 3 [iters per 
hectare, have progœssively becoml! the equipment of 
clwice and C1œ curœntly used to protect 99'-'::, of the treated 
area. Sorne resistance to VLV is expressed in Burkina 
fa:;o. where farmers still use the conventional knapsack 
sprayer with ,m [10rizontal boom. Three brand names are 
used: Berthoud S.A. ! C8 ). Micron Spray ers i Ulva 8. Micro 
Oh:ai and Tecncma iGiro l 1 • 
A.s ::1 rule. the amount of formulation used per hectare ts 
~ liters of a ready-made formulation: however. Benin 
recommends 2.5 liter,;, ·.vhile Cameroon. which had ori-
ginally recommended 2 liters. decreased the ammmtto one 
liter in L985-86, foUm,;ed by Chad in 1987. 
The popularization of UL V ground sprayi.ng is related 
toits speed •Jf application (3 to 4 times faster than with a 
c,Jmtant pre,;;;ure conventional sprayer using an hori-
zontal boom. ,,1,ith a swath every five or six rows. instead 
of every tv,.:o i and to i.ts ease of use. Such advantages have 
been enthousiastically welcomed by farmers and this të:ch-
nological tram'er i s tmdoubtedly the pri.mary reason for the 
increase i.n protected areas in the zone under study, car-
rying vJith it a sp,~ctacular increase in prnductivity. 
Howeve,, from thè standpoint of coverage. even though 
small diarneter ,60 to 100 /1.! droplets are more numerous 
than wi.th cQnvenhonal ">praying. they Jo not penetrate 
deeply enough in the plant mass: the lmver parts of the 
cotton plant and the underside of the leaves are rarely 
treated. 
Tllis spraying tc:c!mology !las proved to be quite suc-
ces,;ful i11 controHing pest (_boll larvaei established in the 
higber part of Lhe p1ants. but it is not quite so successful in 
the -::ase G f C>therpests. such as aphids, v,.,hitefües and mites . 
ThèSè drawbacks nf the UL V method may increase with an 
application at the rate of l lt11;1. 
Proposed. imrrovèments are twofold. ln Cote d'[voire. 
ifr; recommended to decrease the v.;idth of the treated band 
from 5-6 nnvs c..J.-..J..8 mi to 2-3 rnws. {l.6-2A m.L This 
method. \Vhich has led to interestin.g expèrimental results. 
is diffi.cult to popularize among füe fanners. Cameroon, 
follawèd by other producing countries !Côte d'Ivoire, 
Central Afri.can Republic. Chad! recommends very low 
volume r_YL Vi spraying; a concentrated emulsion is dilu-
ted in •Nater, so as to obtain a rate of 8-10 liters per hectare. 
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The ;:;quipm~m is the s:tmè as. for UL V; only the dia-
meterofthe nozzk as ,1.èll a, die rotating ~p,~eJ •1f fü.:: di,,:, 
change. The èquipment îs usèd with a·;,,. ath or 2 w 3 -:-ûws, 
dèpending on the stage ,)f grov;ch of tk corwn phnt•;, 
VL V rs:!sulrs in Luger I iOO µ.,11 he;r.::èr driüb:ts tha:1 
with UL V, burcompJrable in numb,~r. C..:,1. er:1ge i:; :;imil.'lf 
T:°cBLE 1 
on tht l:ighe:- part or' the pb'.'lt ;mé bettèr at their base. In 
bot'l ca:;e;. the unde~siJe c,f k;.1,:es get fev, drop lets. 
C•)n;nl o; r:uj{x pests i, more d!:,:ien: v .. ;:l1 VLV. 
pa:rti•>.Jarly :-:1 ,bcc case 0 r' s ,ddng in-;ect-; anJ yd lüw mites 
~Tab~~: L 
Comparison of CL V and \°LV effidency: biûlogical criteria and seed cotton. \le!d. during two 
years of experiments 11987 and l.988i in seven coumries. 
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A \:l \; bctt,:r :~an L'l V ;,;1°,;nih:.mc ,M'foren•:,; ·," .1, h1:;t 5 C:: · 
B. Vl\,' sirniiar to UL \' 
C 'i,'l\; :nf-!ri,cr ;ü [)L '/. 
A1though energy cost,; arè highi:èr tban '·" ith UL V 
tspnying takès twiœ as long and more brter.e; ar,~ 
œquired. L:::., for 7 spraying,. 7 b:meriè, ,vith VL Vat a r.ne 
of 1 l;11a. and lO to 12 batteries. with VL V ilt à rare of lü 
\!ha 1, tlü, nè\\' me1hod coulr:l le1d lû ·,aùr,gs. C,:mrr1,y [,) 
UL V. which spr:1ys ready-made fc.,rmuhrions. ir gives .:.r.. 
opportunit;, to ,eparaœ the ,arhus a. i. according w n.::èd~ · 
pyrethrinoiJ or organophosphates ,:an thus be appEed 
sepfilatdy. [n ;:iddicion. the am,::,unts of a.L c;;n l:,~ :ldjusteJ 
in aœordance with infe,tation le,el. 
Spraying program componeni.1i 
[n the ..:urœnt srate of l~nowledge. cottc>n prnkction 
against pests must be achiev:;;d through 1.;,dl tllùu_:;hr-ou:: 
chemical control. In all the countrie, under c0n~ÏrkrJ.ti0n 
and for reasom of effi.ci.ency and 1ogi.stics. contrü1 pro-
gram, are defined bdorehand in :.i:ccordJnœ ,;;,,ith the 
physiological development ot' rhè cotwn plant. 
• Date of thè fir;r application 1s esublishé'.d in accor-
B 
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d:mcè ,,,-ith the r:mge ot' pest5: pri,Jri cy protection during œ-
pror:ucti, e ph1se of the c,Jtton pLmt, control of mites and 
sucking r,ests, 
Derending on th,~ e•.:o ,,ystems, appl :cations start every, 
.J.0---1-5 d1ys .lfter gem1mati,:,n :r:orthem C~\re d"h·olrei 0r 
!J.ter, tjl) day:; : Ch:id; ,x e,·,:n 75-~0 : Centr:11 African 
Ri;:puV:,.:L 
• T:1e n:md)er ,Jf spra). irn;> J,~pènd:, ori ch,~ [;::ngth of the 
useful reprnducti1.c phase w be protected ,tlower-boll 
c:_., cI.c: 1 -:mè. ,y;:i the p,otïnb:ltt; 0" thé: -;pr:.1yi'lg in the llght 
0f potenrial yidd. There a,è -1- w 6 sprayings, depending on 
thè countri.es, v;i:l: o:.Hèr v,:.Jœs of 3----1- ir, Centr:il Afri.cm 
Rtpublic: and s.0 in Cam~roo:1. 
• Th,;: imen.:al beHv,~er, nvo spnyrng dè:pend~ on many 
factors: pbm physioh,s:y. pest biology, insecticide:: pc::r-
ùtince. climate. His -:Eff:cult t,) gü beyond l-1- days. In 
,orne cücmrris:::.;, che int-c":rvJl ,:1:1 be reduced w i 0- l 2 dap;, 
and somèdmes to 7 d.l)S. 
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Treadls ami dmn.ge:s during the last fow years 
Int:;!nsification of cotton cultivation, economic dif-
fi,:ultie,; in national cotton charmel and various other 
factors hmle i11!1uenced pest contra! on cottan plants. We 
v,:ill ;rudy these change<; iTh two aœas: cropping -;ystems 
and attitudes of participants. 
IFo ll,)wing improvements nn medmnized pfouglüng and 
in minèrn! ferti-lizaûon, plant gn:nvth is scmetimes very 
imrc•rtantt. mabng it diffi-:::nüt to obtai11 a good coverage 
when the plant bas reached its maximun size. On tlle othe;r 
hand, ths:: combined use of lrL V application:, and pyret[ui-
noids alon~ l1as. in many cases, dèstroyed the animal 
balance to ths:: benefit of the p:3sts (sucking imects. tarso-
œm·, i v,hich live urrderthe leaves or in th.:e lowerpartoftlte 
plant. fo additi,Jn, the improvement in yie!d of ofüer crops 
postp,)n,% lrnrvesting of seed cotton when tbis one oc;:urs 
later than those of manze or sorgho. In flfr, sitTJ1ation cotîon 
may remain standi11g up to two or füree months after boll 
open.ing, so that exsudates hone:wdew caused by aphids or 
'N1ütet1ies are irœvenibly awiched to the fiber. 
lin addition ro füe parcels of couon officially dtdarc::d. 
Dn the basis of which farms inputs are allocated, farmers 
,J{ten add supplemental parceîs for whicb no farm irnpu:ts 
rire obr.ain.ed. In the case of 1nsecttddes, füis œsults in 
,:ilècreased doses. even tllough füe number of sprayings i~ 
rarely drnnged.. lin some countries, such as IvfaH. Côte 
d'Ivoir,~ and! Bmldna Faso, the E.llSe of catfü: as draughc 
,.mimals or intennedbte mechanization has dramatically 
iœœased the cotton aœa. which may i:each about ten 
I1s:::tares. We ar,~ then no longer deaRing with a fanner. but 
with a true .;:nue-preneur who bas reacbed this stage thanks 
to more sophisiicated spraying medwds. 
Rantion in.volves cotton witb imprnved crop which 
rn~'IY unbabnce the range of pests to th"' benèfit of some 
-~peciès: He}lt.,this t.7r1nigera. Crytop!ûcbia leucotreta fol---
lü'N maîze and so-rg!tum, many H emipœra spp. are associa-
ted with leg1Jm~s. ·Nhitetlies are thiriving on vegetablès or 
ca3sava. Under a rotation system. the fact1hatcotton pLmt~ 
are not de.stroyed following llarvest promotes infestation 
by Pccrinop!i,)ra g,)SS}piella. Al50 vectors ofbiologically 
transmitted Jisease, i blue disease. moc;aici become infec-
tious while f.~eding on gicle cotton regrmvth in the intervaI 
between crops. 
In most c0untries conœmed, fatmer·s teclmology has 
improved v,llile administratorsfe,ztension agents are less 
::md Ièss inteœs:ted in field worlc for a variety ofrnasons. As 
a ,xmsequence. fanœrs are lec;s dependent on plant protec-
tion recommendatfons. The establishment of collective 
fanning structures. ·füch as cooperarive5. associations or 
village groups. often leads to imput management and to the 
collective responsability fortheirpayment which, as such, 
is a good thing. However. when the family head delegates 
t0 bis düldr:cn rhe UL V spraying. t11e impact is Jess 
po,itiv:::: the task is so simple and easy that grown men no 
longèr want to perform it. 
Prodded by dnnor agencies, cotton devdopment cor-
porations hav,~ set m various measures to reduce operation 
costs. Supervision is becoming increasingly loo.se and. 
sine':! .salarie'> do not ahvays foUovv" the increase in cost of 
living, e:~knsian .service 5taff no longer perfon11 their 
worl;: as well :i.:; before and has lost theirmotivation. In any 
case. they ar~ judged rnoœ on their management abilities 
than on their agriculrural lJJ.owledge. 
Insecticide:; are l,:;ss and le5s subsidized and are in most 
cases saki at real :o~ts, leading fan11ers ta œduœ unit 
applications. 
Since accountants wield more power than agronomists, 
som:3 economic soiutions appear to be dangerous. such as 
tl1e purch.ase ol'pyredlrnids alone for a part of the program, 
through the diminaüono[ organophosphates in the fom1U-
iati0n, use of a UL. V doses of merely l lfüa. etc. 
Along the: ~ame Unes. the calendar protection program 
is being put into qu:::stion to the bene.fit of otlter programs 
that u~e application th.resholds which would lead to sav-
ings in pest contrc,l eKpenditures. 
§avin.gs. poie~tfals. Rn the spraying prngram 
.Savings can be achieved in t'NO rnain areas of plant 
protçcdon. 
• formulations used and application orr meth.od of a 
commçrdal product 
• .Spraying program. 
Savi.ngs füdœd to formufaHul!li mndi Ül! aippfkatfolil 
methodl 
Some monetary savings can be achieved \.Vith commer-
cial formulations without changing the recommended 
ammmt anJ quality of a.i. 
Wrapping and packaging are iess ex pensive when metal 
druws of 50 to 200 liters are used. instead of pactaged 
doses of loVc volume cans il to 5 li-: however. risks of 
pollution obvioua;ly increase. 
On the othc:r lland. program regionalizing enables the 
purchase of a.i.. besc adapted to îarget pests: for example. 
the most efficient pyrethroids against a specific boll larva 
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or organophosphak:s specifically acting on aphids, white-
flies or mites, as rhe case may be. 
The amounts applied and the doses used can be adju,;ted 
to the stages of plant growth. With lIL V. for example. 2 l / 
ha for the first two applications. 2.5 \/ha for the third and 
3 1/ha for the three orhw;. This results in a ;aving of 
25 liters of fom1ulations \;,ith a program 'vvhkh use~ 13 
füers in alL 
In the case of assocîared use, some organophosphates:. 
like triazophos or profonofos. provide an opportunity to 
decre.ase the dose of pyrethrinoids, white adüeving a 
sîmilar efficiency rat.:: against bollworms: thi~ apotentia-
ûon,, should therefoœ be used. 
Among the spraying melhods d;:!vdoped in the ;1rea 
under consideration, UL Vat a rate of 3 [fha with ready-ro-
use formulation,; cosb 15 to 20 pc:rcent mûrè than an ULV 
rate: \vith l 1/ha of the same amoums witl! a,L per hecraœ. 
Thm, theœ is a saving ofboth the necessary solvems .111d 
transportation cosrs. 
The fle:dbility of VL V. which pro•dde~ for the possib-
ility of separating the a.L. and for adjusting thèir doses in 
accordance v.:ith the: œquin::ments, could lead w sub5ran-
tial savings. Be·üdes. the use of concentrated emulsions 
provides access to a much more open market than UL V 
formulations. 
New saving-generating programs 
Four solutions are possible in Lhis area: 
- a reduction in the number üf sprayings. through a later 
start-up date: 
tllè eliminJ.cion of one a.L. in one or more sprayings: 
a reduction in doses of sprayed a.i.: 
a ,. true .. spraying thre-,ho ld. 
Delayed ,tart-up of ,;praying program 
The firsi spraying is not performed at the appointed date 
(day ..i5 or day 60 after germination): ;;praying is po,;tpo-
ned until the pests concemed are acmally present in the 
field. Thîs can be conœived as an economk thrc:':ihold 
belmv which th.:: program is not started. This method can 
result in a saving of one to three sprayings oura rota[ of six. 
Ho,vever, the pro gram is sometime,; meœly postponc:d and 
,;till indudc:s six. sprayings because pc:-;ts and plants requ ire: 
a continued pïotection to the end of the: cycle. 
Elimination of one a.i. in one or more spraying( s; 
ln relation to the range ofpests. a.L's: v,hich are normal-
ly associat~d can bi:= -;eparat<:d. Two -;cheme-; are possible: 
a «pyn::throid rnverage··, with adde:d organopho,;phates 
when necessar:y tagainst miks or aphids. as the case may 
be) or an (iorganopho-;phate coveragc:-,, with a pyrethri-
noid being addèd at the propc:r time. 
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This solution is much easier to implement with \.TL V. 
because a.i. are easierto separnte than with ULV, in which 
cas.:: thè œady-made fonnulation includès c1s a rule two 
assodated a.i.. In both cases. a simple spraying threshold 
determines the:: choke of one ofrhe two alternatives: either 
one of the a.L · s or a bin~,ry association. 
Doubling the spraying with one-tMrd of the dor;e 
lt can be dcne in twü ,vays: in a two-1mensity program 
ûf through doubling rhe sprnying with one third dose. 
• Thè ,. t\vo-imensity . program follows the conventio-
nal timetable but uses only onc:·half Jose: of the sdected a. i. 
umil the spr:iying threshold is reached. Further. spraying is 
done wüh rn:im1a! dose. Depending on ivhet!wr CL V ou 
VL V is used. the two a.i. cm be sc:parated or remain 
as;;ociated. 
Thi·, type: of program offr:rs ;1n aJvamagè ovc:r the 
,.tru.:: .. c:conomic threshold, as rhe one-half dose ~prayed 
bèfoœ the tlweshold is œached can serve as a safety œt in 
the evc.:m infestation by a major pest is forgotten. [t 
requires a ,, eekl:), esrimar.e or the pest situation. bdore 
sprayîng. 
• The Joub!ing of the rrnmber of sprayings with one-
third of the dose, developed at the Bebedjiâ •:itation. in 
Chad. is currently diss.::minared in Camernon I lü.OOû ha in 
19891. 
Spraying ij performed twice as oftc:n. with a..i. doses 
being rèduced to oœ-third of normal do~es. Thus. in l 988. 
in thè Garnua area. in Cameroon. l 18 ha have been treated 
under this kind of program, The l ..f. sprayings an:: split into 
tim::è phases and compared wich rhc: .,tanJard 7 ,;praying 
program. 
a, 6 spraying;; of cyflmhrin at the r:lte of 6 g a.i./ha + 
profenofos :n the ratè of l Oû g a. L11a I normal programme: 
3 -.,prayings at the rate of 13--~0!) g a.i,/hal: 
bi 6 spraying5 of cytluthrin at the rate of 6 g a.i./ha + 
monocrowph,Js at the rate of 75 g a.i./h.1 monnal pro-
gramme: 3 ·,prnyings Jt the: rate: of [3-225 g111ai: 
,;i 2 ,;praying·, of monocrotopho,; at the rate of !00 g(ll:.l. 
, nomul programme: L spraying at the rnte of 300 g a. i.;1,at 
The VLV method ,,.,a5 u;ed v,ith :i Berthoud C8: 
farmers ha,.:e easlly accepted this ne'x type of m:atment 
and the protection levd, were sïmilar with both methods, 
Obviou,;ly. both rypes of programs require m,xivated 
farmc:rs and ,;upen·isors. In addition. it is neœ,;,;ary to take 
care that sprayed a.i. do not loosè thèir eftïcic:ncy against 
the target pe:m. A Sèrlè$ of LD50 test~ should be conductèd 
throughout the yc:ar. The required equipmo::nt ,extsts for 
this. since most producing countries have: ~uch fo.cilities. 
It ts alsü œœssary to t:ike into account the fact that, in 
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many cases. and for above mentioned œasons, ùnmers do 
a!ready spray below the recommended theoretical dose: it 
is therefore necessary that they be made to undet<:.tand that 
the dose tlley are supposed' to use (theoretical dose) has 
been œduced which does not ahvays mean that they should 
n,.Jt decrc:;ase the dose they use in practice. 
•< True .,., spraying thresiwlds 
This system is much more difficult to implement. The 
',ery open range::; of pests ind.ude man y potential pests ami 
it ns difficult w clefi.ne the füreshoM since it depends not 
only on the target pests but also on the yi.:~ld o[ the crop to 
be prntectecl. ,vhich varies enonnous ty frnm one former to 
the other. The quantitati'ie e<;timate of fü.è!c threshold is a 
simpk mattc::r in the case of saddng pests. but is difficult 
wi.th lepidopœra Iarvae, partkulary those whi.ch feed 
imide the bolls (Peainop!wra. Cl-yptopltle-biai. En the 
latter case. il is necec,sary to coUect and open the fmiting 
boches in order w countthe larvae in si tu. Finall y, because 
of the heterogenus charncter of the cror·,, the size: of the 
smallest repœsentative sample of a plot or of a block of 
·,everal individuaI plots is mach more important in this 
case than on a m~chanized farm. 
Other points also require attention: 
- the perception oif füe method of economic füreshold 
evaluation by the e:;tension service staff and by the farmer. 
- the rate of scouting (On.ce or twke i:{ week} and its 
fo:isibifüy. 
- the accuracy of observatiom. 
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The latter considerations are dosely linked to the train-
ing level of the staff involved. 
For these reasons, the treatment of cotton plants in 
accordance with true economic threshold will not be 
achieved in the near future. 
It might be used in areas where the range of pests 
indudes boil wonm ,He!iorhis. Diparopsisi. with an 
exœarpic behaviour. and sud;:ing insects : hmvever, it is 
difficu!t to use it in areas infested with boll wonns ,dth an 
endocarpic behaviour. 
An interm,!diaœ ,;o!ution is suggi:;,;ted by IvL;.RCOUX 
in Zambia. MARCOUX used only the pre-flowering sh;;dd-
ing due to parasites in order to determine the -;;praying 
thre'>hold three to five day,; before the start-up date. fol-
lowed by an examinarion every 14 daY';· Thè: problem is 
not then to start spraying if the threshold is reached, but, on 
the contrary. to eiiminate oœ spraying out of five if the 
thre5hold fa not reached. In 1989. thresholds of 3,5% and 
7% paraslted orgam gave results. with -1, and 3 sprayings. 
re~pective!y, are comparable to controls r5 sprayingsi. 
The use of a 5praying tlrreshold does not ahvay5 result 
in savings. as OCHOU and VA.ISSA YRE have dem-
onstrated in Cote d'Ivoire: it muy sometimes lead to a 
higher @mber of spraying tlmn provided by the calendar 
progrnm anJ. in some cases. might result in production 
lasses. The \vriters recommended low dose programs and 
a ddayed stan:-up of the f:ï.nt sprayings. 
Conclusion 
A-;; performed in French-speaking sub-Saharan Africa. 
pest co11trol gives brgely positive resu!ts. In spite a large 
and varièd population of pests, damages are minimized. 
thereby leaving room for a ::;afüfacto:ry production. thanks 
to a managed c,)nsumption of i11se.ctici.des (less than 1.5 
litas of commercial formulation per treated hectarei. 
Thh type of rational control invohes various comple-
m~ntary factors: a chemicaI program which voluntarily 
hmits itself to a small number of a. i. (two orthree l. selected 
for their effici.ency against the dominant pests: cropping 
practices ,vhich are best adaptecl to local conditions (early 
ploughing to destroy pupae in the ground. grouping of 
so\ving dates. weedlingt adoption of adeqJJate prophylac-
tk measures ( destruction of cotton-plants following picl~ -
ingi. 
Thanks to these various mi~asures, pest control has met 
so far with no major failure. Spraying of a.i .. are stiU as 
efficient as ever against the target pests, the insect balance, 
although impaired, is not irreversibly destroyed and en-
vironment is preserved. thanks to the use of reasonable 
amounts of insecitiddes. 
Hov:ever. the vvho[e 3ystem. which has been operating 
harmoniously for several years. appears to be fragile: 
extension service is rela},.ing, fanners are increasingly 
weary œgarding theoretical recommendations which must 
be controlkd in order to avoid dangerous mistakes. Cotton 
Corporations question the bases of pest control in order to 
decrease costs. 
Research ·,hould mcet tltese needs cordinated action: 
- a better knowledge of harmful and useful fauna. so as 
to regionalize recommendations on pest control. 
- updating of the best fommlations and spraying schedu-
les in accordance wüh the various ecosystems. 
- experiments with spraying programs which are best 
adapted to the cm.mtries coneerned. taking into account the 
range ofpests. the endronment and the available means. 
However. it is necessary to be aware of the limitations 
of such measure<; and to note that they will result in an 
increased efficiency of pest control rather than in a sig-
nificant reduction of costs. 
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In addition. ic is important to rake into account tl1e risks 
of sœh measures: there is an immediate risk. if one or 
:;everal pests Wère under estimared at the rime 'i~·hen 
spraying thresholds were esrabh:;hed. and there ars:: \at.::r 
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ri.sks of a ,fo.::reased efficiency of a.i. or of a population 
e:zplosion of a partkular pest following the breakdov,m of 
the namnl fauna balance. 
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Nouveaux développements dans la protection contre les ravageurs 
du cotonnier en Afrique francophone au Sud du Sahara * 
J. Cauquil 
Résumé 
A'.! cours des quinze dem0ères anmfos, dans les pays d'Afrj. 
que fra11copllone au Sud de! Sal1ara. les •endemr,nts en culture 
cotonnière sont passés de 4DO i{g a , 120 i(g de coton gra M à 
rlv,ctare. 
t·auteur présente les pr:ncipaJX ravageurs, pt.;is les matières 
ac'.ives, ,es cosas. les te~J;1iques d'apiJlication et les program-
nes de traitement act1Jellement t.1tilisés. 
De par las ;iouvelles tendances et les nouveaux impératifs, 
l'a.1teu• propose d'or:enter les pnncipales composantes de la 
protectior. pllytosan:taire en vue d'une réduction des dépenses 
liées à cette p•otectio'l. 
f-:10TS-CLES : P..frique, cotonne·. ravageurs, :ecllniques d'aprilicat1011. ,ns,,c!icides. protectio1 pl1ytosanîtaire, réduction des dépenses. 
Généralités 
Dans le:, dix pays d'Afrique francophone au Sud du 
S:i.hara (Bénin. Bml~ina Faso. Cameroun, Centrafrique, 
Cote cnvoire. Mali. Niger, Sénégal. Tchad et Togo). la 
production qui est essentiellement entre les mains de petits 
frrmiers (25 ares à quelques hectares). s • est dêveloppée de 
façon spectaculaire depuis une vingtaine d ·années. Elle est 
p:l.ssée de 320 000 tonm~s de coton graine en l 970 à près de 
l 300 000 tonnes en 1988. Les rendements à l'hectare ont 
progœs,;é de -1{10 kg à plus d'une tonne (l 120 kg;hai et 
œrtains pays comme la Cote d '!voiœ ou le Mali atteignent 
près de l -1-00 kgtha de moyenne. 
Cette évolution de la production est la conséquence 
d'une série de transferts technologiques parmi lasqueis la 
protectton phytosanitaire est l'un des principaux. En effet, 
les 5urfaces recevant Ullè protection imecticide !trois ap-
plications ::tu minimum f sont passèes durant la même 
période de 25Cô à près de 80%. 
La problématîque phytosanitaire actuelle 
la protection phytosanitaire du cotonnier dèpend de 
différents facteurs : les principaux ravageurs. les insectici-
de;; er les dose; employées, les techniques d'application et 
les compo,;ante,; du prognunme de lutte. 
les principaux ravageurs 
Les déprédateurs du cotonnier peuvent ètre classés en 
quatre groupes : 
l, les ravageurs de rappl.l!l'eU reproducteur: boutons flo-
" Publi,;ation pr6,.::ntr!~ orr anglais à l'IC4. C. Phœni:c. Arizona, octo:ire 1989. 
rame, fleurs et capsules, constituent potentiellement le 
groupe le plus dangereux. ll s'agit essentiellement de 
d1enille5 de Lépidoptères: Heliothis armigera, Diparop-
.sis watersi. Earias biplaga et E. i11su{ana, Pectinoplwra 
go,sypiel!a. Ciyptophlebia !eucotreta. On ob5erve aussi 
en fin de période de fructification des dègâts dus à des 
piqùres de différentes espèces d'Hémiptères: Pyrrhocori-
des Wysdercus spp. î. Pentatornides ... 
2i Les chenilles défoHatriœs: Spodoptera littoralis, Sy-
lepta derogata, Cornwphila.t1ava : 
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J l Les piqœurs suceurs ; jas.;ides. alëurode,;, cochenille~. 
Ces insectes som les vecteurs potentiel,; de maladis::s du 
cotonnier à tran5mi ssion biologi.:p1e i vir,Jse ou 
mycoplasmoseJ. A.phis g,)5S}pii. Bemisia tr.1baci. Ferri,ir.1 
virgata produisent de,; midlats au'" conséquences nefas-
tes: 
-i J Les acariens: P,Jlyp/1r.1gorarsonemus icnus s~vi, dans k5 
écorégions de savanè~ boisées ou la pluviométrie annuelle 
dépasse 1 001) à 1 200 mm. Les Tetranyque:; ont une 
incidence économique moindre et sont localises dan,; 
certaines zones: lt: Centœ de la Côtt: d'Ivoire. le Sud du 
Bénin et du Togo. 
Les insecticides ei les doses employée<; 
En 1988-89, les formulations ad1erées I l3 millions de 
lirres de produits commerciaux en équivalent UBV 31/hai 
5ont pour 89·'ê des ass0ci:1tiüns b1naiœs pyrerhrinoïdes-
organophosphorés. pour 9. 7 "è des pyrethrinoïdes swb et 
pour i .3Cé des ins~cticides de premièœ génération I rnüno-
crotophos l. En l 983-3..J.. les proportiûns étaient dë 6 l'i~-. 
J 1 c;; et 8S: < organochlorés i. 
LèS mati~œs active~ rm.a. t acquises dur:1nt lt::s trob 
dernièœs .::ampagne, ( l 986 à 198& J sont le~ suivantes. par 
ordre d'importance des achats en ronnes ; 
-pyréthrinoïdes :cypènnethrine i 21-L ;, t'envalerate, 1671. 
alphacypermethrinè i 791. cyfluthrine i..J.5 i. delrnmerhrine 
t 25 J. cypennethrine higl1 cis ( 15 i. cyalothrine L 16 1, bi-
phenthriœ , 0,3 l : 
- organophosphorés ; profen,)fo~ 193..J.i, dimethoare 
(7 J 71. chlorpyriphos- erhy ! i -J64). triazophos d 9 3 1, mono-
crotop hos t27..J i. omethoate rJ.J. !. isox..1thion 171. 
Les pyréthrinoïdes sont efficaœs ci)ntre le·; chenilles 
carpophages : au début. ces m.a. furent employées s.:ules 
mais les diGéquilibres constatés dan~ la fmne associée au 
c,Jtonnier ont amené le,; utilisateurs à les combiner avec 
des orgJnopho·, phorés 10 Pi. 
Parmi œux ,ci. trois possMent des prnpnété,; endothe-
rapiques et sont efficaces contre les piqueurs ;uœur,; 
t pucerons et aleurodes essentie llementl. n s · agit de dime-
thoate, monocrotophos et omethoate. Lr~s quatre autre;; 
som acaricides et dtïc:1ce;; contre les tarsonèmes, ;\ 250-
300 g/ha: avec une dose plus importante 1-1-00--1-50 gl. ils 
peuvent avoir une activité aphicide ou aleurodicide. 
Ces insecticides sûnt. chaque année. a.::hetes par le,; 
sociétés de développement d'apr.!:!s les re.::ommandations 
établies par les organi':imes de recherche. Ces achats quî 
sont groupés à l'échelon national et selon le mode ddinan-
cemem. débouchent sur des appds d · oft're ou des marchéi 
de gré à gre. 
Les s~cifications techniques des cahiers de ch:.1rges 
sont dans l'ensemble .::omraignantes pour le dwix des 
molécules, leur formulation et la présentation I embal-
lage J : cette façon de faire élimine cout commerce parallt!le 
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aboutissant ainsi. comraiœmenc â d'autres pays, à une 
m:lüri~.:: du marché des insecticides cotonniers. 
Us do·;es -pr<'iconi ,;ées sont e'tprimees par la quanriré de 
m.:1. èpandue à l'hectare pour une application: cette façon 
de: procéder est bien plus rationnelle que les quantités 1ml i 
de formulation à mélanger â l'eau ou à un solvant. En effet. 
ces dernières vom dépendre du stade "ègétatif du coton-
nier et de la teclmique d'application. 
Il s'agir de dose,; moyennes qui n'ont jamais abouti à 
des pertes d'dtïcacité ,is-à-vis des ravageurs vi~és. Par 
exemple. cypermerhrinc: 30 i 40 g/ha. ddtamethrine 7.5 i 
12 g/l1a. dimethoate 300 à ..ï.00 giha. triazophûs 150 à 300 
g;ha. profenofo~ 250 à -1.SO giha. 
Les techniques d'application 
Depuis i 975. les pul verisateurs :i disque rotatif UBV 
1 Liltra B;1~ Volume i épJndant de L a 3 litres à r hectare se 
sont imposes progressiv.:ment er sont actuellement em-
ploy.i5 pour la protecti,)n de 99<=ë des surface~ traitées_ 
Quelques reticence,; à \'lfBV se ren.::omrem au Burkina 
Faso où certains agriculteurs restent fidèles à l'appareil à 
dos classique équipé d'unë rampè horizontale. Trois mar-
ques de matènels sont utili~é~ BERTHOIJD S.A .. i CS 1. 
MICRON SPRA. YERS ,t'ha S. :\1icrnulva, et TECNO-
iL-\ 1. Girn l L 
Le volumi:: de fom1ulation épandu à l'hectare avec 
1 · UB V esr er. gi:::néral de rroi s litres d'une formulation prète 
à l'.~mploi. cepend:mt h: Bénin préconise 2.5 litres tandis 
que le C:imeroun. :1près s'dre déremline pour deux litres. 
esr. pas:;e i un litre en l 985-86. imité par le Tchad en l 98 7. 
La gener:11 isation de l'épandage CB V au sol e-;t liée à sa 
rapidité d'execution !de J :i -1. fois supérieure :icelle de 
l'appareil clJ.ssique à prs::ssion entrets::nue. equipé d'une 
rampe horizontale: le passélge se fais::mt wme,; ks cinq ou 
;i;~ lig:-ies .1u lieu de dèux. i J.insi qu'à sa r.:rnindre penibilit~. 
Ces avamages ont obtenu l'adhésion enthousiaste de, 
cultiv:1ceur5 et œ tr::msfort technologique est indubitable-
ment la raison primordble de l'augmentation des surface~ 
protegee,; dans la zone etudiee avec. pour conséquence. 
l'amè!iorarion spectaculaire de la productidtc!. 
Cependam. au plan du recouvrement même si les 
gouttelettes de diami::tre réduit ! 60 :i !00 µ1 sont plus 
nombreuses que dans la pulvèri5ation clas,,ique, on cons-
tate une pènètratiûn insuffüJnte dans la mas,;e du vegetal : 
les parties le~ plu; basses du cotonnier et la faœ inférieure 
de~ feuilles sont rarement atteintes. 
Ce mode de traitements ·est avéré trè;; performant pour 
là maîtri ,e des déprédateurs Je 1a partie supérieure des 
plants ichenilles carpoplnges1, mai, lai~se l desirer dans 
le cas de diverses categortes de ravageurs I puceron,;;. 
aleurodes, acariens L Ce, impi::rfections de la kchnique 
UB \' pem,~nt ~tre aggravées dans le cas d'une pulvérisa-
tion à l l111a. 
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Les amèlioratim1s proposées sont de deu:~ sortes. En 
Coœ d'Ivoire est préconisêe la réduction de fa bande 
traüée qui passerait de 5 à 6 ligœs (c:j. à c:j.,8 ml à 2-3 lignes 
! L6 à 2.4 m\, Cette technique qui a donnè des résultats 
ex.périmemaux intéressants est di.fficilèment vulgarisable 
chez les paysans. Le Cameroun.. 3uiv1 par d'autres pays 
prnducœurs ,Cote d'Ivoire. Centrafrique. Tchadi préco-
nise le très bas volume (TBV) : il s'agit de fa dilution 
acqueuse d 'unè formulation en émulsion. concentrée per-
mettant d \§pandre 8 à W litres par hectare. 
JL:équipement est le même que pour l'lJBV, seul le 
diamètre de la bu,e change ainsi que la vitesse de rotation 
J. Cauquil 
du disque. le passage de l'appareil se fait toutes les 2 ou 
3 ligne,;, selon le devdoppement végétatif des cotonniers. 
Le TBV pennet d'obtenir des gouttelettes plus volumi-
neuses 1.> 100 111 et plus lourdes que l'UBV, mais leur 
nombre est ,~omparable. Le recouvrement est equivalent 
sur le sommet des plants et meilleur à leur base. La face 
inforieure des feuilles reçoit peu de gouttelettes dans les 
deux cas. 
La maitri~e des principaux ravageurs est plus efficace 
dans le cas du TBV. surtout pour les piqueurs suceurs et 
les tarsonèmes (tabl. l ;. 
TA..BLE.\U 1 
Comparaison de l'efficacité de tiUBV et du TBV: critères biologiques et rendement en coton 
graine. Deux années d'expérimentation !1987 et l98&l. dans sept pays. 
Pays Nombre Cheni.Hes Pucerong Aleurodes Tarsonèmes Rendement 
d'essaü carpophages 
Bénin B 
Cameroun " A.B :'I .• A .' ~ ,'\, .. A.B 
Centrafrique l A A 
Cok d'Ivoire .\ A. 
;vIJ.lI C :-\. B 
Tdrnd A B 
Togo 2 A.B A A. A.A. 
Total essais 9 6 ..j. 3 2 9 
(3A, 2B. !Ci ,.,IA, !)A, (2.-\.i i:5A.4B, 
.1>.: TBV mei]eur que UBV rdifférect~3 significative il 5% au :1.:,Jins1 
B : îBV équivalent à UBV 
C : TBV infürieur à UBV. 
Bien que les dépenses d'énergie soient p1us importan.-
œ.s que pour l'FBV (deux fois plm de temps pour le 
traitement) et ta consommation de piles supérieure (pour 7 
applications, 7 piles par ha avec rUBV l V1ia et LO à l2 
piles pour le TBV lO 1/hal. cette nouvelle teclmique peut 
~tre génératrice d'économie. En effet. elle permet, contrai -
rement à l'UBV qui pulvérise des formulations prètes à 
1 · emploi. de séparer le<. m.a. epandues en fonction des 
be.soins : pyretltrinoîde ou OP peuvent être ainsi pul vèrisès 
seul5. De plus, les quantités de m.a. épandues peuventètre 
modulées en fonction du niveau d'infestation. 
Le,; composantes du programme de lutte 
Dans l'état actuel. de nos connaissances, la protection. du 
cotonnier contre ses déprédateur,;; relève d'une lutte chimi-
que raisonnée. Dans l'ensemble des pays considérés et 
pour des raisons d'efficacité et de togi.stiq_ue. les program-
mes de traitement sont préétabfü en fon,:tion de l'évolu-
tîon physiologique du cotonnier. 
~ La datè de déclenchement est déterminée suivant le 
spectre parasitaire : protection prioritaire de la phase 
reproductive du cotonnier, maitrise des acariens ou des 
insccctes piqueurs-suceurs. Selon les écorégions, les trai-
temènts débutent trè.:; tôt : 40-45 jour5 après la levée (nord 
Cote d'Ivoire,. ou plus tard: 60 jours ffchadi etmème 75-
80 jours (Centrafrique"i. 
• Le nombre des interventions dépend de la durée de la 
phase reproductive utile à protéger (cycle de floraison-
capsulaisonî èt de la rentabilité de l'opération liée au 
potentiel de production. Le-; applications sont au nombre 
de -l- à 6 selon les pays. avec comme ex.trèmes 3 ou 4 en 
Centrafrique èt 8 ou 9 au Cameroun. 
• L'intervalle ëntre deux applications sucœssives dépend 
de nombreux facteurs : physiologie de la plante, biologie 
des ravageurs. rémanence des insecticides. climatologie. TI 
est difficile d'aller au-delà de 14 jours. Dans certains pays, 
il peut être réduit à 10- l2 jours et quelquefois 7 jours. 
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Tendances et changements au cours des dernières années 
L'intensification de la culture cotonni~œ. les diftïcu[res 
économique,; des filières coconniî,:rès nationales et di vers 
autres factt:urs ont eu dts répercussions sur la protection du 
cotonnier contre les déprèdareurs. Nous allofü envisJger 
ces modifications dans deust domaines : !e sy-,tème de 
culture et la mentalité des intenenants. 
Le système de culture 
Au niveau de la plante. grâce au progr~; du labour 
mécanique et de b fumure minàale. le de,eloppemem 
vègdatif est dans œnains cas très important. c-:: qui rend 
difficile un bon recouvrement du .::ûuvert \·egeral par les 
traitèments lorsquè lè cotonnier ;l atteint sa Ltille mJ,;:i-
mak, D'aurœ part, la conjonclion des traitement,; lTB\.' et 
de rutilisation d"un pyrethrinoïdè seul a. dan~ de nom-
breux cas. détruit l"équihbœ faunfarique au profit dei 
ravageurs vivam sous les feuille~ où i la base du pl:lm 
piqueurs-suceur•:;. tarsonêmes. P:u ailk,ur·;, l'ar.1diüration 
du rendement Jes Jiversts sp~culations rc:tmie b rè,~olte 
de coton-graine située aprè•; cdlè-, du mab ou du sùrgho. 
Ce dernier peut r-::ster sur piedjusqu "à deu,z üU trois mois 
après la déhiscence des Cc1psules et les souillure-, dtè mid-
lats dues aux puœrons ou aux ::tleurodes s~ déiposent ;u!' la 
fibre de façon irréversible. 
A la parcelle individudle offic1elk plancèe en coton. ;e 
trouve souvent ajouté,% de,; parcdks supplem-::ntaiœs et 
non dédarèes; elles som sou;:ems.~méies tardivement mais 
bénéficient d"une partie d-::s intrants desrines .lU"( culLuœ, 
enregisrrèes par l"encadremem. Dans le cas des insecrb-
de-,, cela va aboutir a une diminution de~ dose,; appltqœe, 
quand bièn même le nombœ d.:, :.1pplieacwns e,t pL, 
rarement touché. Dans œrtains pcl)' s l',.falL Cote dt\ oir-:. 
Burkina Faso. avec raide de la traction boviœ ou de L1 
motoris • .uion intermédiaiœ. la surface plantée en coton-
niers augmente pour atteindre une diz:üne d'hectare:; par 
exploitation. On n·a plus i f.:üre à un paysan mais à un 
véritable entrepreneur rtdev,1ble de rechniques ..:i":1pplic;1-
ti.on plus sophistiquees. 
L · assolement associè au cownnier de-; spécubrions 
améliorées qui peuvent déséquilibrer le specLœ pan1sitaire 
au profit de cenaiœs tspèce~: Heiùxhis ,mnigera. Cr:;.p-
tophlcbia le11co1r2ra. sui vent maïs et sorgho. de nombreux 
Hémiptères sont associés aux légumiœuses. lès aleurodé:S 
sont les hôtes de~ cultures maraîchères ou du manioc. Dans 
le cadre de la rotation. la non destruction de,; cotonniers 
apr~s la récolte favorise le devdoppement del 'int'estation 
de P t!.:rh1,.oph,;r,1 i;,,,ssy,nidi.1. Par ailleurs. le,; vecreur; de·; 
maladies 2. tnrnsmis~i..:m biologique 1maladie bleue. mù-
saïque: devienni!nt infectieux en 5e nourrissant sur les 
repousses de cotonnien m:ilades durant l. intèr campagne. 
La mentalité de,; inten:enants 
D:1n., b majorité des pay~ concernés.la technicité du 
paysan ;;·e,t améliorée al,:irs qœ rencadrernent de base 
sïnkre·;~e de moins en moins aux trav.:1u:-c des champs 
pour diverses raisons. Par \Ote de consèquence. les culti-
,·ateurs se trouvent plus indépendants \'LS-èt-vis des recom-
mand:1t10ns Cûncemant la protection .sanitaire. La mi5e en 
place dè ·,truct1res co:kcti'ves paysannes ,coopéathes. 
assûclati,)ns ,)u grouper.1e:-.t; vîllageois l di::bouche sou-
vent ,ur l.èl gest:c,o de·;; intrant, et la responsabilité co!lec-
tiv-:: de lèur remboursement.c,~ qui est une bonne chose en 
soi. 1foin,; imères~:mte èSt la dél6gatiün par les chefs de 
famille di.: soin ds:: réalisèr les rraitèmems UBV aux en-
fants : c'est rellemem ·;;\IT'.ple et peu péniblè que [e:s hom-
mes ne veulent plus ! \lssurer. 
Pou;s~e,; par les organismes bailleurs de fonds les so-
cietés cownni2:res mettent en plJœ diff,:;:œntes ms::sures 
pQur reduire le~ frais Jë foncti0nœment. Les mailles de 
l"enca.Jremem deviennèm de plus en plus lâches et les 
s..11Jires r;e sui,ant pas to2jou,s Lmgmentation du coût de 
la viè. lès e:1cad,iurs ;c,m d'une qualüe t.xhnique tèt ct·une 
1rdeur a;.; trnv;_;_;J. d.idh:mte~. De toute façon. ils ~ont 
be:1uco11p plus jugés sur '.eur capacit.: de gesti0nnaire que 
,ur leur~ connaissJ.nce;; .,,:gmnomiques. Le-; insecticides 
rour le-,qu-::ls le,; subvenüons disparaissent sont Vèndus le 
plus souvent à li!ur prix de revient. œ qui conduit les 
'.lgrku!reur:; à rriduiœ Je, ::i_uantiks app1iquèes à 1 ·hectare. 
Les comptables prena:1r le p1s 5ur les agronomes. œr-
tame~ sol,1tions i!Conomiqui!s parai,;,;ent dangereuses : 
achat de pyrethnnoïdes seuls pour une; partie du pro-
gramme ,~n supprimam 1 ·op dan; h fonnubtion. passage 
à l'lfB\" L l!na ... 
Dans le même esprit. le programme de protection calen-
daire est rèm1s èn cause au profit de pmgra111mes utilisant 
les seuils dïnterverrti,)n er permettan! de rèafüer des 
économies sur la maîtrise de,; ravageur~. 
Les possibilités d•économie dans le programme d·intervention 
Les économies sur la protection phyto~aniraire du co-
tonnier peuvent porrer sur deux points ës.sc.>ntiels: 
- les formuladons épandues et la technique d · applic;.uion 
du produit commercial: 
- le programme d'intervention. 
Economîes liées à la formulation et à la technique 
d • application 
Certaine~ économies monétaires peuvent être réalisées 
sur le,: formulations commerciales. -,ans changer la qualité 
et la quantiœ des m.a. recommandées. 
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L · emballage et le conditionnement sont moins chers 
lorsqu'on passè des boites doses ou de5 bidons de faible 
volume !J à 5 ll à des fùts mét.1.lliques de 50 à 200 litres, 
mais il est évident que les risques de pollution augmentent. 
D'un autre côté. 1a régionalisation des programmes 
pem1et d'acheter les m.a. le, mieux adaptées aux rava-
ge;ms visés : par exemple. les pyrethrinoîdes les plus 
e;fficaces sur teUe ou tellè che;nille carpophage ou le;-:; OP à 
propriétés aphidd,c:. aleurodicide ou acarici.de selon les 
,:as. 
Les quantitéo;: épandues et les doses appliquées peuvent 
fare modulée<; en fonction du développement végétatif du 
80tonnier. En UR\!, par exemple, 2 1/1,a pour les deux. 
pœmie;rs traitements. 2.5 1/ha pomr le troisième et 3 liha 
pour les trois autres. Ce qui pem1et d'économiser 2.5 litres 
de formulations sur un programme de 18 litres. 
Dans les associations. œrtain:, OP comme triazophos 
ou profonofos permeltent de diminuer b dose de pyrefüri-
noâde tout en obtenant une efficacité comparable contre les 
chenilles des capsules : il est donc intéressant de profiter de 
œtte , potentialisation·.,. 
Panni le,; techniques d ·application développées dams la 
zone qui nous intéresse. l' UB V 3 1/lm qui pulvérise des 
formulations prètes à remploi revient 15 à 20% plus cher 
quel 'UBV l l/l1a, pour l"épandage de mèmes quantités de 
m.a. à n1ectare. En effet. il y a à la fois économie sur le,; 
,;olvants nécessaire<; et sur les frai, de transport. 
La souplesse du TBV qui pem1et de séparer les m.a. et 
de moduler lems doses selon les besoins est potentielle-
mem gé1.1ératriœ d · économies substanddles. Par ailleurs. 
remploi de fom1ulations en émulsion concentrée ŒCi 
donne l'acces. pour rachat. à un marché bien plus oŒvert 
que ,.:;elui des fom1ulations UBV. 
Les nouveaux programmes générateurs d'économie 
Quatre solutions sont possibles dans ce domaine: 
- rMuction du nombre de, applications par retard au dé-
clenchèmem du: programme : 
- S!.l]JJ_Jression d'une m.a. dans un ou plusieurs traite-
ments: 
- réduction des doses de m.a. épandues : 
- seuil d'intervention senm stricto. 
l..c retard au declenchement du programme 
d'intervemton 
Il consi5te à ne pas réal.iser le premier traitement à la 
date fixée i ..J.5° ou 60° jour après la levèe;) mah à attendre 
LJUe les ravageurs vises soient réellement présents dans le 
champ. Ils· agit d 'i.nn seuil économique en de ça duquel le 
programme ne ~era pas déclenché. Cette technique peut 
perrn.èttre de sauw!garder r.m_e à trois applications sur six. 
Cerendant. quelquefois, il peut y avoir simplemi;nt glisse-
me;nt du programme qui sera alors retardé, en gardant le~ 
J. C::mquil 
si)~ applications. parce que le parasitisme e;t la végétation 
du cotonnier nécessitent une protection soutenue en fin de 
cycle. 
.Suppression d'une m.a. dans w, ou plusieurs h·aitement( s) 
En relation avec le spectre parasitaire, les m.a. norma-
lement assodèes pem;ent ètre séparées. Deux schémas 
,;ont po,;,;ibles : couverture pyTethrinoïde avec adjonction 
d'OP lorsque cela est nécessaire tacaricide ou aphicide 
selon les cas,. ou bien une couverture OP avec l'apport de 
pyœthrinoîde au moment opportun. 
Cette solution est beaucoup plus facile à réaliser avec la 
technique TBV. car les m.a. sont plus aisément séparées 
qu'en l:'"BV où [a formulation prête à l'emploi renferme. en 
général. deux. m.a. associées. Dans les deux cas, un seuil 
d • intervention ,:;i.mple détermine le choix de rune des deux 
alternatives : m.a. seule ou association binaire. 
La pufrérisation de m.a. avec de, doses i11fé1i.mrm; à la 
normale 
Elle peut se faire ·,elon deux modèles: lutte êtagée ou 
sous dosage-cadenœ. 
• La lutte étagée consiste à respecter le calendrier de trai-
tements classique, en n'utilisant qu'une demi-dose pour 
les m.a. choisies. tant que le; seuil d 'intervèntion ne sera pas 
atteint. Dans le; cas contraire. on pulvérise avec la dose 
nom1ale. Selon que l'on travaille en TBV ou en UBV. on 
peut séparer les de;ux m.a. ou les garder associées. Cè type 
de programme a l'avantage sur le seuil èconomiq ue sensu 
stricw de pulvériser régulièrementune demi-dose qui peut 
senrir de ,:;écuritè au cas où l'infestation d'un ravageur 
cardinal serait oubliée. Il nécessite une èvaluation hebdo-
madaire du statut de,:; déprédateur5, préalable à l'épan-
dage. 
e le sous-dosage cadence mis au point sur la station de 
Bébedj1a (T clrncl i est actuellement vulgarisé au Cameroun 
i 10 000 ha en L 939,. 
Il s'agit de pulvtriser avec une fréquence double des 
doses de m.a. réduitc.s au tier5 des doses normales. C'est 
aimi qu'en 1988. dans la région de Garoua au Cameroun. 
l L3 ha ont bt:néficié de œ cype de programme. Le5 14 
applications sont séparèes en trois phases et comparées au 
programme normal de 7 traitements. 
a 1 6 applications : cyfluthrine 6g m.a./ha + profenofos LOO 
g m.a.t1ia tprogramme nonnal : 3 applications 18-300 g 
m.a.;l1a1; 
bi 6 applications : cyfluthrine 6g m.a./1m + monocroto-
ph% 75g m.a.f1m I programme nom1al: 3 application<; 18-
225 g m.a./1rn l ; 
ci 2 applications : monocrotophos 100 g m.a.,1ia (pro-
gramme normal: l application 300 g m.a,i1lai; 
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La tedmique TBV. avec du matt!riel BERTHOLTD C8 
fut employée ; ks pay,;am ont accepté facilement Cè 
nouveau type Je traitememet les niveau\ de protection des 
deu'Z modèles fuœm équivalents. 
Il est évident que œs deux types de programmes d ïn-
tervemion demandent de-, paysafü et un encadrement 
motivé,;. Il e:;t en outre nécessaire dè veiller â ce que le-, 
m.a. pulvérisées ne perdent pas leur efficacité sur les 
ravageurs visés. Une série de tests de DL5û doit ~tre menée 
tout au long de l'annù:. Pour œla. l'o~quipement existe 
puisque la plupart des pa y., producteurs possèdem de te Ile'> 
facilités. 
Il faut aussi considérer que. dam de nombreux C;b pour 
les raisons citées plus haut. les pay-;;ans pulvérisent sou-
vent au-des-,ous de la dose théorique recommandee: il fout 
donc bien leur faire compœndre quïl ~·agit d"uœ réduc-
tion de la do3e qu · ils sont sensés épandrè et non de la dose 
qu'ils appliquent en pratique. 
Seuils d'inten,emion sensu stricto 
Ils som beaucoup plus difficiles à mettre en pratique, En 
effet. les spectres parasitaires très ouverts œntémem de 
nombreux ravageurs potentiels et la définition du niveau 
du seuil èSt délicate. car elle dépend non seulemi::nt du 
ravageur visé mais aussi du rendemènt de la culture à 
protéger qui varie énormément d ·un agriculreur à 1 ·autre. 
L · évaluation quantitative du seuil est simple à mener dans 
le cas des piqueurs-•mceurs ou des acarièns. mais delicate 
pour les chenilles surtout celles à régime endocarpique 
(Pectf11ophvra, Crypropltlr:bia). Dan':i ce dernier ca,. îl est 
nécessaire de récolter dès organes fructifères et de les 
ouvrir pour dénombrer les larves en place. Enfin à causè de 
l'hétérogénéité des culmre-;. la taille du plu~ pi:::tit échan-
tillon représentatif d'une parcelle ou d'un bloc de culture 
renfermant plusieurs parcelles individuelle~ est beaucoup 
plus importante que Jans une fonne mécani~ée. 
Certaill'i points demandent aus5i attention ; 
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~ Ll pi:;tception de la rechniquè d'évaluation du sèuil 
économique par l'eœadrement et par h:: paysan: 
- le rythme .:le réalisation des comptages i l ûU 2 fois par 
semainèf: 
- la fiddité de l'observation. 
Ces dèmic:re5 con-,idérations sont étroitemènt liées à la 
formation du personœl intéressé. 
Compte tenu ,k ces r.1ison~. lè traitement du cotonnier 
sur seuil ne paraît pas ètre réalisable facilement dans un 
prochè avenir. 
On peut pèŒer qu'il est utilisable dans les zones où le 
spectre parasitaire esr cornpo~é de chenilles carpophages 
!Heliorhis. Diparopsis i ;l comportementexocarpique et de 
piqueurs-suceurs. mais il e,;t difficilement applicable dans 
les zoœs infestées par les chenillès carpophages à régime 
endocarpique. 
Une solution intem1ediaire est proposée par MAR-
COUX en Zambie. Il se base uniquement sur l "abscission 
parasitaire préflorale pour détenniner le seuil d'interven-
tiûn, trois à cinq jours a,;ant le déclènchement du traite-
ment. avi:;c un ex.amen tous lès l-1- jours. Il s'agit en':iuite 
non pas de déclencher un traitement si le seuil est attèim. 
mais au contraire de supprimèr une application sur le 
programme de cinq lorsque le seuil n·e5t pas attèint En 
1989. les ,;eui b de 3 .5'ê et 7 Cé d • organes parasites ont 
donné de~ re-;ultats comparables au témoin !5 applica-
tiom J avec rèspectivement ,.J. et 3 applications. 
L'emploi du seuil d'intervention n·est pas toujours 
genàateur d'économie comme l'ont montré OCHOU et 
VAISSA YREenCôte d'Ivoire: il peur quelquefois débou-
chèr surun nombre d · applications supi§rieur au programme 
sur càlendrier c:t dans œrtains cas engendrer une perte de 
production. Les auteurs préconisent plmot les program-
mes avec d::>, doses réduites et un retard au déclenchement 
des premièrs rraitemènts. 
Conclusion 
Le bilan de la prokcüon contre lès ravageur,; telle 
qu'elle est réalisée en Afrique francophone au Sud du 
Sahara est largement positif. En effet. malgré un parasi-
tisme important et varié. le-, nubances sont réduites au 
minimum et permettènt une productivité ,;,.uisfaisame par 
une consommaiion ménagée dïnsecticides (moins de 15 
litres de formulation commerciale par hectare traité l. 
Il s'agit en fait d'une lutte raisonnee faisant intervenir 
différents facteurs complêmentaîres; un programme chi-
mique utifüam volontairement un nombre limité de m.a. 
(deux à troisl choisiès pour leur efticacici sur les diprt!da-
teurs dominants, les techniques culturales les mieux adap-
tées ( labours précoces pour détruire les chry,alidès dans le 
sol, regroupement des dates de semis. sarclage,:; 1. r adop-
tion de mesures prophylactiques adéquates r destruction 
Jes cotonnîa5 par k feu apr~s la ré.::olte J. 
Grâce à 1 · ènsemble de ces mèsures. la protection phy-
tosanitaiœ du cownnièr. réaliséèjusqu"à présent ne con-
naît p:h d'~chec majeur. Les m.a. épandue~ n'ont pas 
perdu d"efficadte sur les ravagèurs "ises, l't!quilibre fau-
nistiqllè bien què touche n'est pas atteim de façon irrever-
sible. l' em. ironnemèm est préservé gdce ;l l'utilisation de 
q uamités raisonnables d'insecticides. 
Cependant, tout ce sy,tème fonctionnant en harmonie 
dèpuis deux décennies parait fragile : l'encadrèment est 
moins vigilant. les paysans aspiœm à une independanœ 
grandissante. vis-ii-vis des recommandations théoriqœs 
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qu'il faut canaliser pour éviter des erreurs dangereuses. les 
soc1étés cotonnière3 remettent en cause les bases de la 
protection phytosanitaire pour en diminuer k coût. 
Larecllerche doit répondre à ces besoins par dc::s actions 
coordonnées ; 
- meilleure con.naissance de la faune nuisible:: et utne afin 
de régionaliser les r,~commandations phytosanitaires : 
- mise à jour des meilleures formulations et de r épan-
dage le plus efficace selon les êcorégions : 
- ei;_périmentation, de programmes d'intervention les 
mieux adaptés m.n pays concernés. en fonction du spectre 
parasitaire, des conditions du milieu et des possibfütés de 
chacun. 
J. Cauquil 
Il faut cependant être conscient des limite'> de ces 
actions et conddéœr qu · elles am~neront plu<; sùrement à 
une meilleure efficacité de la protection insecticide qu'à 
une réduction significative des coùts. 
Il est aussi important de considérer les risques encourus 
par de telle<; entreprises : risque immédiat de perte de 
production ,i un ou plusieurs ravageurs sont sou,;-estimés 
au moment des observations destinées à la réalisation des 
seuils dïntervention et risque plus lointain de diminution 
de l'efficacité des m.a. ou de pullulation d'un déprédateur 
par ·mite de la rupture de l'équilibre faunistique naturel. 
Nuevos adelantos en la proteccion contra los devastadores del algodonero 
en el Africa subsahariana francofona 
J. Cauquil 
Resumen 
Estos ult\mos qJince aRos, en los naises del Ahca S'.Kisa:ia-
nana francèifcna los rendimîen:os del cJltivo algodone~o pasaron 
de 400 kg a 1 i 20 l<g por hectârea ds algodon en rama. 
El autor aresenta los principales cevastadores. las materras 
activas, las dosis. las técnicas de aplica,:;ôn y los programas de 
tratam,enlo que se uUl,zan hoy en dîa. 
Debicio a \as nuevas tendenc!as y a los nuevos imperal1vos, el 
autor propane orientar los principales componenles de la protec-
cion fi!osan:taria hscia la reducci::in de los gastas ligados a la 
prot,::.ccion. 
PALABRAS CLAVE ; Africa, a!godonero, devastadores. técn[cas de aplicaci6n. insecticidas. proteccio:1 fitosan,taria. reauccîôn de ras 
gastos. 
